









Copylight (c) 2008 新城岩夫
































































































































































































































































































































































研究における非言語的要素への無関心を “It is 
likely that this innatention is at least in part due 
to the perspective of language as a disembodied 
set of linguistic rules as inherited from the 
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rocky> What have you learned most at this university after all? In other words what has been the 
best of transfering to this school? (10/25 Wed 10：01：19)
mai> YesI feel like give up at NGU. But it is very good for me if to make friends (10/25 Wed 10：01：
08)
rocky> Is it still dificult to make friends at this university? If so why? (10/25 Wed 09：55：52)
mai> for me different. Because of may be NGU'students have a lot of friends. (10/25 Wed 09：54：
26)
rocky> Do you find the students at NGU very different from those at your previous （前の）school? 
(10/25 Wed 09：49：24)
mai> classes and walking street etc... (10/25 Wed 09：48：16)
rocky> Where and how did you get to know them? For example through the club activities? (10/25 
Wed 09：43：40)
mai> Noa bit of difficult. But enjoy talking class’s people during the class. (10/25 Wed 09：43：22)
rocky> Did you make a lot of friends? (10/25 Wed 09：39：16)
mai> for about six months (10/25 Wed 09：38：29)
rocky> How long have you been here since you transferred to this school? (10/25 Wed 09：37：12
（先日のチャットで，
rocky> Do you like French sounds better than English? (11/08 Wed 09：56：41)
Mai> Yes. The first pronounsation is different. French is Romaji accent. (11/08 Wed 09：56：04)
というやりとりがあったが，「あなたは英語よりもフランス語がすきですか」と質問に答えて







My College Life at Nagoya Gakuin University
M. H.
I get up at six o’clock in the morning, and leave my home at seven. I go to the Kuwana station by bus, 
and take the train bound for Nagoya. From the Nagoya Station I take a train going to Kozoji. Then I 
take a school bus which takes me to my university. So it takes me about two hours to get here. That is 
the way my day begins, and how I start my college life at Nagoya Gakuin University. How about you?
I have been here at Nagoya Gakuin University for about six months since I transferred from a two-
year junior college to this school. When I finished the college, I wanted to study more, so I came here. 
I wanted to study English more and broaden my view of the world. I also wanted to meet many people 
and make friends with them.
It was a little difficult for me to make friends, but I have enjoyed talking with my classmates in the 
classroom. So, most of my friends I meet here are in the classrooms or on the bus we take together 
from the station. I don’t belong to any club. When I look back, I should have joined a club so that I 
could make more friends. The students here have their own friends, so it is not easy for me to join 
them. I have almost given up making friends here, but I wish I could make more friends. I hope this 
contest will give me a chance to make friends.
I am sometimes asked about the difference between the courses I am taking here at Nagoya Gakuin 
University and those at the previous college. There are many interesting subjects at NGU and I enjoy 
learning most of them. Among them, my favorite is French. I like French pronunciation. French uses 
alphabets just like Eglish, but the pronunciations of both languages are very different. However, I 
found that English and French have many common words in their meanings. I wondered why, and 
learned that they have a historical root. Through learning French, I have got more interested in 
English, too.
APPENDIX 3
Merrill Swain. The Output hypothesis and beyond Mediating acquisition through collaborative 






























































































- Schmidt & Frota（1986） 等の提言ですが，“notice the gap principle” というのがあります。
- と言うと？







- 11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　
- 私がLapkin やKowalと行った共同研究でも，学習者たちがある課題で一緒に interactionをしな
がら学習しているときに，自分たちの言語能力にそういう“hole” があることに気がついて，
辞書や文法の参考書をとりだしたり，仲間や教師に質問しながら，そのholeを埋めようとして
いることを観察したことがあります。
- 私たちのデータでも，こうした学習行動が彼らにとって新しい言語知識を生み出したり，それ
までの知識をゆるぎないものにすることがわかります。Van Lierの考えに沿っていうならば，
人は自分がかかわりあっている社会的活動によって刺激を受けて，自分が直面している言語的
に困難な問題でも解決しようという気になるのです。そしてその方法も手に入れるのだと思わ
れます。
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- interactionが言語習得にインパクトを与えるわけですね。
- ただ大切なことは，学習者が自分の知らなかったことや不完全にしか知らなかったことに注意
の焦点を当てて，一生懸命表現しようとすることです。
- これはまさに発見学習ですね。教師の言ったことを繰り返して覚えているだけではなく，自分
の発話や書いたものの中に間違いや未知の言語知識を発見して，それを修正し，さらにそれを
正しく表現してみるという骨の折れることをしなくてはならないのですね。（普通の人はそう
いう骨の折れる学習をいっさいしません。言語の機能が，その言語を文化的な toolとする社会
に生きている人にとって，生きていくうえで欠かすことのできないものであるという認識はな
いし，その「道具」を手に入れることでどんなに精神活動が広がるのかを実感として理解しな
いかぎりは無理でしょうね。― Instructor）
- 実際に言ったり書いたりしてみることで言語習得過程に役立つもう一つの方法は「仮説検証」
（hypothesis testing）というものです。
- えっ？
- そんな難しく考えることはありません。学習者の発話や書いた文章に表れる間違いの中に彼ら
が target languageのしくみについて抱いている仮説が明確に示されるという議論です。
- たとえば？
- 12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。
- いまの先生の話を聞いていると，学習者は教師の添削によって外国語がだんだんできるように
なるという常識的な学習観を一歩超えて，自分の interlanguageの “hole”に気づき，仮設を立
て，誤りを自分で修正しながら一歩一歩前に進む学習活動が必要だということですね。
- 外国語をマスターした人たちの習得過程を綿密に分析してみたらそういうことの繰り返しが無
数にあると思いますよ。（以下略）
